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Fran9ais

Ethnicite et Castes dans les Romans Francophones et Anglophones;
Les Gardiens du
Temple de Cheikh Hamidou Kane, Le Jujubier du Patriarche de Aminata Sow Fall, Things
Fall Apart de Chinua Achebe, et Tlw Joys of Motherhood de Buchi Emecheta
Directrice.

Dr. Maureen Cumow

Les romans francophones et anglophones d'Afrique ont joue un role d'avant-garde dans
la restauration de I'heritage culturel du continent, apres les independances, ou dans la
consolidation de ce qui en restait. Tandis que 1'ethnicite emerge comme theme pour magnifier
la richesse culturelle, les castes qui sont indissociables des groupes ethniques, subissent une
evolution problematique. Ces deux notions, en correlation avec leurs implications sociales et
politiques, sont vecues differement au Senegal, et au Nigeria Cette etude veut ouvrir une
fenetre sur revolution historique des groupes ethniques dans ces pays, de la periode
traditionnelle a nos jours, avec une approche litteraire basee sur des romanciers afiicains de
grande renommee. II s'agit de Cheikh Hamidou Kane, Aminata Sow Fall, Chinua Achebe, et
Buchi Emecheta dont les oeuvres respectivement Les Gardiens du Temple, Le Jujubier de
Patriarche, Things Fall Apart et The Joys of Motherhood retracent de fafon critique
revolution de ces deux pays, et par extension celle de I'Afnque en generale.
Jean Davidson, dans Gender, Lineage and Ethnicity in Southern Africa, nous confie
que: "In its (ethnicity) functionalist sociological form it comes closest to defining an entity-a
group of people bounded by language, history, social norms, values, and behavior" (27).
C'est precisement I'histoire, les normes sociales, les valeurs et le comportement de certaines
ethnies, des castes, et leur evolution conflictuelle tels qu ils sont suggeres dans les oeuvres
choisies, qui vont nous interesser a travers cette etude. On va ainsi examiner, apres un survol
du contexte historique qui a prevalu au Senegal et au Nigeria les mouvements identitaires a
caractere ethnique, leurs rapports avec les religions importees, les influences culturelles
extemes, pour voir I'etat actuel du tissu social et son avenir.
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Sow, Moussa, M. A., August 1998

French

Ethnicity and Castes in the Francophone, and Anglophone Novels; Les Gardiens du Temple
by Cheikh Hamidou Kane, Le Jujubier du Patriarche by Aminata Sow Fall, Things Fall Apart
by Chinua Achebe, and The Joys of Motherhood by Buchi Emecheta

Director;

Dr. Maureen Cumow /?uXL

The francophone and the anglophone novels of Africa played an avant-garde role in
restoring the cultural heritage of the continent, or simply in maintaining the remnants. While
ethnicity emerged as an umbrella theme to magnify the rich culture, the castes which go along
with it, have begun to thrive in problematic evolutioa Both notions, in relation to their social,
political and cultural implications are differently experienced in francophone countries such as
Senegal, and anglophone ones such as Nigeria The purpose of this study is to open a window
on the historical evolution of some ethnic groups in these countries, from the pre-colonial
period to the present, through a literary point of view based on several prolific African writers.
Cheikh Hamidou Kane's Les Gardiens du Temple, Aminata Sow Fall's Z-e Jujubier du
Patriarche, Chinua Achebe's Things Fall Apart, and Buchi Emecheta's The Joys of
Motherhood will help explore these two notions in Senegal, in Nigeria, and in Afiica in general.
Jean Davidson states in Gender, Lineage, and Ethnicity in Southern Africa: "In its
(ethnicity) functionalist sociological form it comes closest to defining an entity~a group of
people bounded by language, history, social norms, values, and behavior"(27). It is exactly the
history, the social norms, the values, and behavior of some ethnic groups such as the caste
system, and its conflictual evolution as suggested in the chosen novels, that we will look into in
this study. We will examine the Senegalese and the Nigerian historical context before looking
at the movements of identity, as well as their relationships to imported religions and external
cultural influences, in order to ascertain the present social schema and its fiiture.
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Introduction
La litterature afncaine a beaucoup puise dans les valeurs traditionnelles pour
montrrer une specificite culturelle.

Une des obsessions des ecrivains africains de la

premiere generation a ete de rehabiliter I'heritage culturel longtemps nie par les
historiens.

Un tel credo qui met en lumiere la pluralite ethnique, et les traditions qui

specifient chaque groupe, devait s'accompagner d'une auto-critique vis-a-vis de
certaines pratiques comme le systeme des castes, qui commence a rencontrer des
oppositions.

L'apologie et la critique de la tradition orale afiicaine recoupe avec la

vision de ces ecrivains qui se voyaient en eux des griots modemes.

Une telle

motivation s'explique par le fait que I'ecriture dans une langue etrangere ne peut avoir
de sens que si elle se donne comme entreprise de reecrire I'histoire afiicaine, mission
longtemps devolue au griot en Afiique.
Un survol historique avant la colonisation sur les ethnies majeures du Senegal
et du Nigeria va nous permettre de mieux apprehender 1'organisation sociale des
groupes ethniques concemes et quel a ete 1'impact de la domination etrangere sur ces
peuples.
Les oeuvres choisies abordent de fagon complementaire tous les themes qui
gravitent autour de I'ethnicite, avec une attention particuliere sur les castes.

Tandis

que Chinua Achebe propose le desordre orchestre par la rencontre de I'ethnie Igbo (ou
Ibo) avec les missionnaires, et la defaite de son heros face a la poussee coloniale, dans
Les Gardiem du Temple, Cheikh Amidou Kane, lui planche sur la societe senegalaise
contemporaine qui s'ouvre aux changements, et dont les ethnies sont dans une lutte
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pour non seulement perenniser des valeurs intrinseques, mais aussi s'accommoder a
I'ere de leur temps.

Quant a Buchi Emecheta et Aminata Sow, respectivement dans

The Joys of Motherhood et le Jujubier du Patriarche, elles abordent de fafon
specifique les problemes sociaux, comme le mariage et la categorisation sociale, qui
semblent etre defavorable a la femme, et sont souvent lies aux croyances inveterees des
ethnies.

Ainsi, elles mettent en scene des heroines qui vont a I'encontre des normes

etablies, ou qui simplement souffrent de I'injustice de ces demieres.
Au-dela de ces mouvements identitaires, dont le processus historique s'est
heurte a I'lslam puis au Christianisme, ensuite a la colonisation, entres autres, on
examinera le nationalisme pour lier la politique a I'ethnicite, et voir les implications de
runiversalisme dans nos oeuvres. Les romans africains, notamment ceux que nous
avons a examiner, refletent toute les problematiques socio-politiques et culturelles de
I'Afiique, apres avoir ete agressee par la traite des esclaves, la colonisation, I'lslam, et le
Christianisme, sans compter I'imperialisme culturel et economique dans les quels elle se
debat.

2

Chaoitre Un:

Anercu Historiaue des Ethnics du Senegal et du Nigeria.
Choix des Oeuvres

II ne s'agit pas de faire une etude tres detaillee de toutes les ethnies du Senegal
ou du Nigeria, mais de mettre 1'accent sur les ethnies qui sont traitees dans les oeuvres
choisies.

Une telle demarche nous permet d'avoir une idee de la structure sociale des

Wolofs, des Peuls, des Sereres, et des Lebous dans une moindre mesure, au Senegal, et
des Yorubas, des Fulanis, et des Hausas, et surtout des Igbos au Nigeria
L le Senegal
Le Senegal fait partie de I'ancienne A O. F(Afrique Occidentale Fran^aise) qui
regroupait la Guinee fran^aise, le Dahomey, le Haut-Senegal, Niger (Soudan, Volta,
Niger) et le territoire civil de la Mauritanie.

Un tel decoupage geographique, fruit du

congres de Berlin de 1885 sous la houlette du chancelier allemand Bismarck, a fait table
rase des grands empires qui ont ete la fierte du continent africain dans la periode
traditionnelle.
En effet, cette balkanisation de I'Afrique a eu comme corollaire une negligence
volontaire des structures traditiormelles du continent noir.

Ainsi, des frontieres

artificielles ne tenant pas compte des relations sociales existantes seront tracees.

C'est

ainsi que des ethnies, des clans, des families seront separes par les barrieres de la
domination.

La recrudescence des problemes ethniques en Europe, et un peu

partout dans le monde, a change les perceptions reductionnistes de I'Occident vis-a-vis
de I'Afiique, et a encourage des etudes plus objectives des societes africaines.

Le Senegal dont nous proposons de faire I'etude historique des ethnies, a subi
le meme sort.

Beaucoup d'ethnies au Senegal se retrouvent dans les pays riverains.

II importe, des lors, de faire la carte de cette partie de I'Afrique Occidentale d'avant la
penetration etrangere, pour decouvrir particulierement les composantes ethniques et les
richesses culturelles et politiques qui les ont caracterisees.

Le Senegal appartenait au

grand empire du Djolof dont le nom designe aujourd'hui la partie du ferlo de ce meme
pays et couvre la plus grande partie de la region de louga

L'empire du Djolof avait

des royaumes satellites notamment le Cayor, le Walo, le Baol, Le Sine Saloum dont les
rois etaient des vassaux au Bourba Djolof
une ethnic donnee.
ethnique.

Chacun de ces royaumes correspondait a

II faut noter que le Senegal est aussi marque par sa diversite

On a une dizaine d'ethnies dans ce pays, mais nous nous concentreront

sur les plus importantes qui sont;

les Wolofs, les Peuls, les Sereres et les Lebous,

dans une moindre mesure.
Sur le plan de la structuration ethnique, il importe de savoir que ces ethnies
avaient plus ou moins la meme configuration.
hierarchisee.

L'ethnie reste une entite, mais tres

Elle est fondamentalement divisee en deux classes distinctes qui sont les

hommes libres et les "esclaves".
hommes du peuple.
noblesse de robe.

Parmi les hommes libres aussi, il y a les nobles et les

Les nobles a leur tour, se subdivisent en noblesse d'epee et
La noblesse d'epee est composee de la famille royale, au sens large

selon Majhemout Diop dans son Histoire des Classes Sociales dans I' Afrique de
I 'Quest (45).
La noblesse de robe est issue des alhances des families maraboutiques avec celles
des rois.

Les marabouts avaient des positions tres privilegiees aupres des rois, et
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finirent par tisser des liens etroits avec ces demiers pour maintenir leurs avantages.
classe des nobles etait celle des grands electeurs du roi.

La

Leurs privileges allaient du

commandement de Tarmee a la gestion des terres en passant par I'exercice de la justice.
Ensuite nous avons les hommes du peuple qui sont en bas de I'echelle des hommes
libres et appeles le bas peuple (badolo en Wolof).

lis pouvaient etre dispenses du

service militaire, mais Us etaient exploites par la noblesse en payant des impots, et toutes
autres formes de taxes qui rendaient leur liberte tres relative.

Ils sont generalement

des captifs de guerres, ou des esclaves affranchis mis dans des villages speciaux appeles
Daga.
Enfin nous avons les castes inferieures. Ces demieres obeissent a une division
du travail qui dermin^ leur statut.
forgerons et les bijoutiers.

C'est ainsi qu'on a les categories suiv^t^: les

Leur place etait tres importante, car ils fabriquaient les

armes. Les femmes de cette categorie sociale se specialisent dans la poterie en faisant
principalement des canaris en terre cuite, et des encenseurs {and en wolof).
cordonniers aussi ont des droits speciaux.

Les

Ce sont les professionnels du cuir,

notamment les fourreaux pour les militaires, mais aussi et surtout le decor de la
cavalerie du roi.

Des femmes peuvent aussi etre cordonnieres.

Les Laobes, eux, sont les specialistes du bois.
chef en leur sein appele Malaw.

lis sont bien organises, et ont un

II ne quemandaient pas aupres des nobles a I'origine

pour vivre d'apres Majhemout Diop (51).

Pendant que les hommes travaillent le bois,

les femmes elles s'adonnaient a la fabrication du thiouraye (encens) qui est un produit
hautement apprecie dans le menage.

Ensuite nous avons les Mabo et les Wambabe: Les premiers avaient comme
chef Fara Boufta qui etait le clairon du Brack (titre du roi du Walo).
des chanteurs, mais aussi des danseurs.

Les demiers sont

lis animent les grandes ceremonies comme le

bapteme, le mariage de la noblesse et re9oivent beaucoup de recompenses en retour.
Enfin nous avons les guewel ou griots:
tam-tam.

ils chantent des louanges et battent le

Comme les Mabo et Wambabe, ils animent aussi les ceremonies.

Ils sont

aussi les messagers du roi, et participent aux guerres, en leur qualite de documentalistes.
Toute cette variete de castes inferieures est appelee Gnegno.

Comme la noblesse, il y

a une division sociale ainsi que du travail qui ecartent tout conflit de roles.
Gnegno sont aussi parraines par des families nobles.

Ces

Ainsi a chaque famille noble

correspond une famille Gnegno qui perpetue I'heritage traditionnel.

Ces Gnegno,

comme on le verra plus loin en parlant du griot, sont les gardiens de la tradition^
etaient des pions indispensables pour une culture basee sur I'oralite.

lis sont les

symboles vivants de la tradition africaine, et la memoire vive des peuples du continent.
Leurs connaissances des faits historiques qui marquent la marche de ces societes sont
transmises de bouche a oreille, et de generation en generation.

lis sont aussi respectes

par la noblesse a cause de ce don de la parole qu'ils ont, et qui est leur arme face aux
inconvenances de certains nobles.
On a parle plus haut de certaines ceremonies qui rythment la vie de tous les
peuples du monde, mais vecues de fa9on particuliere au Senegal dans la periode
traditionnelle.

Parmi ces ceremonies, le mariage semble etre un aspect qui nous

edifie davantage sur la richesse culturelle de ces ethnies.

Ce qu'il faudrait retenir a ce

niveau, c'est que le mariage est congu a travers les divisions sociales que nous venons

6

de voir.

Autrement dit, les nobles doivent se marier avec des nobles comme eux, et les

Gnegno se marient entre eux.

Cette conception tres "exclusiviste" du mariage, a

cependant permis de maintenir I'ordre de preseance dans ces structures traditionnelles.
Au dela de ce respect de la purete du sang, ils faut noter aussi la presence de la
polygamie bien avant I'islamisation de cette partie de TAfiique.
femmes n'etait pas limite de fa9on formelle.

Le nombre de

Les rois, profitant de leurs privileges, ont

toujours eu beaucoup d'epouses comprenant des captives de guerres ou des membres
d'une autre famille royale.

Le mariage entre families royales scellait, de facto, un pacte

de paix entre les royaumes concemes.
Le mariage est valide par la dot de la part de la famille du man, qui peut etre
interpr^ee comme un transfert de propriete vers celle de la femme, pour qu'en retour le
man puisse avoir les droits de procreation et de sexualite.
r organisation dififere d'une ethnie a une autre.

C'est une ceremonie dont

La dot peut etre du betail chez les

ethnies peule ou serere et doit etre remboursee en nature en cas de divorce.

Chez les

Wolofs et les Lebous, une somme d'argent determinee par la famille de la fille sert de
dot.

Le systeme endogamique de ces societes est cependant a relativiser.

La

premiere femme appelee awo doit etre de la lignee du mari, mais les autres peuvent
provenir meme d'une autre ethnie.

II est a remarquer que le mariage de la premiere

femme est un arrangement qui ne repose pas forcement sur 1'amour ou le consentement
de la femme.
I'epoque.

Le mariage force est done une realite de certaines societes africaines de

Malgre cette endogamie, et I'injustice dont elle peut faire I'objet, le taux de

divorce est presque nul.

II faut ainsi noter que la cohesion du tissu sociale qui decoule

du respect de la herarchie au sein de la famille, etouflfe toutes velleites qu'engendrent
ces unions.
Un autre aspect important de ces ethnies est la predominance du systeme
patriarcal.

Le matriarcat est presque inexistant.

pouvoir domestique et politique.

Les hommes sont les detenteurs du

L'ancetre commun, generalement celui patemel,

cree une solide lignee dans les ethnies par la notion du "sang commun".

Cependant la

premiere epouse dispose d'une grande notoriete dans la maison pour la bonne et simple
raison qu'elle est generalement une cousine du man, et elle est la plus agee des coepouses.
Pour ce qui est de la profession des nobles, il est a remarquer qu'elle n'etait
qu'un titre honorifique d'autant plus que le travail etait dedie aux esclaves, ou sourga
(employe).

Les Wolofs s'adonnaient a I'agriculture tandis que les Lebous eux

faisaient de la peche.

Les Peuls etaient des eleveurs tout autant que les Sereres qui, en

plus, faisaient de la culture vivriere.
Sur le plan linguistique, il est a noter que tous les groupes ethniques ont leur
langue a eux qui porte le meme nom que I'ethnie.

Malgre cette diversite linguistique,

les ethnies du Senegal ont des rapports de cousinage par une correspondance des noms
de famille qui fait qu'un Peul ne peut pas faire du mal a un Serere. Ce cousinage est
parfois lie a I'affinite des occupations. C'est le cas des Peuls et des Sereres qui sont des
eleveurs.

n.

Le Nigeria
Le Nigeria comme etat federal est le produit d'une fusion de trois protectorats

sous tutelle britannique qu'etaient la colonic de Lagos, ancienne capitale politique du
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pays, le protectorat de la cote du Niger et les protectorats du Nord; cette fusion s'est
achevee en 1914.

Ce pays de TAfrique de I'Ouest s'etend sur une superficie de 240,

000 kni2, et avec une population qui toume autour de 90 millions, le Nigeria est le pays
le plus peuple du continent, d'ou son suraom:

"le geant de I'Afiique".

Berceau de

la civilisation Nok, le Nigeria est un pays qui donne sur 1'Ocean Atlantique, sur le Golfe
de Guinee precisement.
Cette demographic importante fait du Nigeria ce que Marcellina U.

Okehie-

Offoha appelle "une mosaique de nationalites " dans Ethnic and Cultural Diversity in
Nigeria (13).

En eflfet, le Nigeria compte plus de 250 groupes ethniques qui ont leur

langue, leur identite culturelle, leur histoire specifique, selon Jerry Kolo, dans le meme
livre cite plus haut.

Parmi cette pluralite ethnique, certains groupes que sont les

Yoruba, Hausa, les Fulani ainsi que les Igbo, focaliseront notre etude, pour la bonne et
simple raison que ce sont les plus importantes ethnies sur le plan numerique.
Nous allons etudier les principaux aspects culturels, socio-politique, et historique de
chaque ethnie, compte tenu des diflFerences culturelles notoires qu'on note entre elles.
Les Yoruba peuplent la partie Sud-Ouest du Nigeria.

Selon Matthew N. O

Sadiku (ECDN 27), on les retrouve aussi en Sierra Leone, mais aussi en Amerique
Latine, notamment a Cuba et au Bresil.

Une telle presence, montre a quel point les

activitees de la traite des esclaves etaient intenses au niveau du Golfe de Guinee.
Les Yoruba sont profondement attaches a leurs coutumes ancestrales.

lis sont pour la

plus part des sujets de I'Alafin d'Oyo( pere fondateur de I'ethnie). Toujours d'apres M.
N. O.

Sadiku, les Yoruba croient que He Ife est leur terre originelle, avec comme

fondateur, leur pere mythique Oduduwa qu'ils disent venir du Paradis, ou du MoyenOrient (126).
Sur le plan religieux, les Yoruba estiment que la religion doit guider les actions
de tous les jours. On a plusieurs dieux dans la religion yoruba.

En plus du Dieu

supreme appele Oludumare (le Tout puissant), maitre de I'univers, il y a plusieurs autres
dieux avec des responsabilites specifiques.

Ainsi on a Orisa-nla, la divinite de I'arche,

connu aussi sous le nom de Obatala qui est la divinite supreme, la plus agee des
divinites.

Ce dieu qui est responsable de la formes des faces humaines, de leur

perfection, ou de leur defection selon ses gouts, commande le monde, at re^oit des
escargots comme ofifrandes. Sango(le dieu du tonnerre et de la foudre); il est le bras
de Obatala, dans la cosmogonie yoruba, il represente la manifestation de la colere de
Oludumare.

L'arc-en-ciel est le serviteur de Sango, et les ofifrandes qu'il refoit sont:

des taureaux, des moutons, de la volaille. Ifa, dieu de la divination, est considere
comme le porte parole de Oludumare.
entre les individus et les divinites.

II transmet sa volonte, et s'assure des rapports

Vu comme dieu de la sagesse, pour ses

connaissances de I'avenir, font que ses pretres sont toujours consultes, et de telles
activites ont des consequences lucratives importantes. Ifa est 1'oracle le plus populaire
chez les yoruba.
Ogun est le dieu du fer et de la guerre.

Ces adorateurs se revelent etre tous

ceux qui travaillent avec le fer; forgerons, orfevres, fermiers. Selon Sadiku, ceux qui
ne sont pas Musulmans ou Chretiens, ont le loisir de jurer au nom de Ogun, au tribunal.
Tout objet metallique peut representer Ogun.

Les religions revelees, notamment I'lslam et le Christianisme ont des adeptes
dans les rangs des Yorubas.

Sa perennite dans cette region decoule d'une

compatibilite sous des rapports avec les religions traditionnelles comme I'avalisation de
la polygamie, I'utilisation des bains mystiques ... si Ton en croit Matthew Sadiku (22).
Les Fulanis, sous la houlette de Dan Fodjo (guide spirituel peul), ont introduit I'lslam
chez les Yorubas.
Quant au Christianisme, comme partout ailleurs en Afrique, il s'installe sur la
cote, dans la partie sud.
methodiste.

On note la presence des eglises anglicane, baptiste et

La traduction de la Bible en Yoruba conimen9a dans les annees 1843

avec I'Eveque Ajayi Crowther (ECDN1).
Cependant, meme si on compte aujourd'hui beaucoup de Chretiens parmi les
Yoruba, il faut noter qu'ils etaent plutot favorables a I'lslam, ou a leurs coutumes
qu'au Christianisme qui s'appesantit plus sur I'au-dela qu'au monde d'ici bas.
Sur le plan social, specialement conjugal, les Yoruba partagent les systemes des
ethnies au Senegal, notamment chez les Peuls.

Le mariage est une relation entre les

deux families, celle du mari et celle de la femme pour la plus part.
Au niveau politique, les Yoruba ont un roi appele Oba qui a un pouvoir de
decision a la base.

II est elu par le conseil des anciens.

Ce titre est devenu

honorifique, car apres les independances, le Oba a vu ses pouvoirs spolies par le
gouvemement en place.

II devient, alors, une courroie de transmission entre ses sujets

et le pouvoir central, mais aussi et surtout un porte-parole de ces demiers.

Les

Yoruba sont profonden^ent attaches a leurs coutumes, malgre les exigences de

changement liees a la modernite

lis observent ainsi, une symbiose tres subtile entre le

religieux et le politique.
Les Yoruba accordent une importance particuliere a I'liabillement dont les
tenues les plus connues sont le Agbada boubou brode, riche en couleurs chez les
hommes, et le Buba chez les femmes.
Alors que le Sud-Ouest est peuple de Yoruba, Les Igbo eux occupent la partie
sud-est du Nigeria. L'absence de documents ecrits pose un probleme quant a leur
origine. Cependant, certains historiens ont etabli leur parente aux Juifs, compte tenu
des difFerents stereotypes qu'on a developpe a leur egard lis sont, en efiFet, reputes
pour etre tres subtils, entreprenants, innovateurs, et fermes sur eux-memes, toujours
selon M. U. Okehie-OfFoha (23). C'est pour ces raisons qu'Us sont considerees
comme des fils perdus de Judah, avec les migrations a travers le desert du Sahara.
Les Igbos parlent une langue commune qui est le igbo, mais avec une variete de
dialectes qui correspondent aux sous-groupes.
La religion traditionnelle igbo est sous bien des rapports, animiste, et ressemble
aux autres religions deja mentionnees. Elle consiste a I'adoration des dieux, des
ancetres, a la veneration de la terre, et reconnaisse un Dieu supreme appele "Ala." Les
ancetres sont toujours presents, et ils servent de pont entre le monde visible et celui
invisible, tout en guidant les actions de tous les jours. Ces demiers reviennent par
reincarnation par le biais des nouveaux-nes. Une telle croyance est partag^ par nombre
d'animistes. Comme le dit Okehie-Offoha, dans Ethnic and Cultural Diversity in
Nigeria, en citant Mbiti:

African religion has no scriptures or holy books. It is written in the history, the
hearts and experiences of the people. It is very pragmatic and realistic. It is
appUed to a situation as the needs arise" (40).
Ainsi on voit que la religion, id, repond aux besoins quotidiens de ses adeptes,
d'ou, le pragmatisme dont parle MbitL C'est que les Igbo des la naissance d'un bebe
vont prendre les restes du cordon ombilical pour aller consuher 1'oracle, afin de savoir
qui est la personne rmcamee. En plus, les Igbo ont ce qu'ils appellent 'Chi,' considere
comme un etre supreme qui protege chaque individa Chacun a done son 'Chi' qui
veille sur toutes ses activites. Beaucoup de sacrifices rythment la vie des Igbo, pour
chaque etape qu'on atteint comme;

I'initiation, le voyage. Seul le Christianisme s'est

implante de fa5on consequente au niveau des Igbo. L'Islam n'y a pas connu beaucoup
d'adeptes.
Sur le plan social, il n'y a pas une tres grande difference avec les autres groupes
ethniques. La societe est constitute par classes d'ages, avec le respect des anciens
comme pilier fondamental du systeme hierarchique. La famille est dargie aux proches
parents du cote patemel, conmie matemel. Le patriacat est naturellement le fondement
du systeme. On retrouve chez les Igbo la quasi-totalite des ceremonies dont il faut
retenir la fete de I'igname qui est un grand festival pour celebrer la nourriture, mais aussi
pour remercier la terre clemente.
A I'heure actuelle, ces ethnies sont les plus occidentalisms, sans doute parce
qu'on compte beaucoup de Chretiens parmi eux. Neanmoins beaucoup de leurs
traditions restent vivantes.

Les Hausas et les Fulanis (Peuls au Senegal) ont historiquement eu des rapports
qui ont abouti au melange de ces deux ethnies. Ces deux groupes sont localises dans la
partie nord, dans la region de Kano. Historiquement, ce sont les Hausas qui occupaient
cette zone. lis vivaient avec les Fulanis en s'entraidant, dans la convivialitd Leur
histoire authentique est peu connue, vu que I'lslam s'y est installe des le 12ieme siecle.
Meme leur origine est liee, semble-t-il a I'ancien prince de Bagdad. Cette situation peut
s'expliquer par le fait que Kano etait un grand carrefour de commerce entre 1'Arable et
cette partie de I'Afiique. C'est pourquoi, pour I'lslamisation des Hausas, des Fulanis,
sous la conduite de Othman Dan Fodjo, ont mene des jihad, pour ensuite se melanger
avec r ethnic hausa. Le fils de ce demier devint le sultan de Sokot, et a inverse les roles
politiques, en nommant des Emirs a la place des anciens rois hausa, selon Victor
Olorunsola, dans The Politics of Cultural Sub-Natiomlism in Africa (20). La langue
hausa fait partie du groupe hamitique, ce qui presume d'une certaine parente avec
I'arabe. Dans le meme ordre d'idee, Ibrahim Khaleel reprend, dans Ethnic and Cultural
Diversity in Nigeria, le constat fait par Page qui dit que;
In the first place, although the Hausa are regarded as West Afiican Negro
people, the language is not a West Afiican Negro language; it unquestionably
belongs to the 'hamitic' family languages. (38)
Sur le plan religieux done, on doit noter que seul 0.5% sont Chretiens ou
Animistes, et tout le reste des Hausa est Musuhnaa L'Islam ainsi est plus ou moins la
base du systeme social et religieux de ces deux groupes ethniques qui parlent la meme
langue qui est le hausa.
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En dehors des ces ethnies, nous avons aussi les Nupes, les Ogonis et d'autres
minorites, mais nous nous limiterons a celles-ci pour les besoins de notre analyse,
in

Le Choix des Oeuvres
Things Fall Apart:

I'independance du Nigeria.

Ce roman a ete public en 1958, deux ans avant
Chinua Achebe, I'auteur du livre fait partie d'une des

ethnies majoritaires, Tethnie igbo qui a tres tot adopte la religion chretienne.
cause, le pere de Achebe etait pretre.

Pour

Cette position de sa famille, a permis a I'auteur

d'etre parmi les premiers intellectuels afncains.

Meme si la desintegration de la

societe igbo face a la puissance coloniale est vu comme le theme principal, on se rend
compte qu'il est impossible de traiter ce theme sans pour autant s'appesantir sur les
specificites de la structure ethnique qui justifient le choc, ou le conflit culturel qu'on
retrouve tout au long de I'oeuvre.

Achebe donne avant tout un portrait tres realiste

de la societe igbo traditionnelle, ou Thomme est le maitre du jeu politique et social au
detriment de la femme qui est un objet domestique dont la valeur se deprecie avec I'age.
Ce monde masculin qui caracterise Things Fall Apart, permettra d'etudier la hierarchie
dans les groupes ethniques.
Quant a Buchi Emecheta, on trouve qu'elle aussi fait partie des premieres
femmes intellectuelles du Nigeria et de 1'Afrique.

Le point de vue d'une femme,

donne une perspective nouvelle a la tendance generale des premiers romans afncains.
II est vrai que Buchi Emecheta n'est pas de la meme generation qu'Achebe, mais
I'interet de son choix reside dans le fait qu'elle prend le contre pied de ce dernier en
mettant en valeur la femme Igbo, par toutes les corvees endurees.

Cette image de la

femme dont Emecheta fait eloquemment le portrait dans The Joys of Motherhood, nous
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fait dire sans doute qu'elle met la structure traditionnelle, etablie par les hommes, au
banc des accuses.

L'idee de la femme "esclave" qu'elle montre a travers toutes ses

oeuvres, est un aspect profondement ancre dans les societes traditionnelles africaines en
general, a tort ou a raison, on donnera notre point de vue sur la question, a la fin de
cette etude.

Le contexte historique choisie par Emecheta pour I'oeuvre est la veille

des independances, mais elle insiste sur la conception traditionnelle du mariage, de la
matemite, de la famille entre autres questions.
L'analyse de ces deux oeuvres dont les auteurs sont aussi d'un meme groupe
ethnique, nous permet d'avoir deux perceptions difFerentes sur certains elements socioculturels de Tethnie Igbo.
Cheikh Hamidou Kane est ne en 1928, membre de Tethnie peule, ethnie qui etait
la plus refractaire a I'ecole occidentale, il fait partie des premiers intellectuels de ce
groupe.

Issu d'une famille royale, profondement attachee aux valeurs islamiques, il a

fait Tecole coranique d'abord, avant de faire de brillantes etudes qui le meneront a
Paris, comme c'etait le cas de tous le premiers etudiants afiicains de I'epoque.

Son

premier roman, L 'Aventure Ambigue, public en 1961, est une oeuvre autobiographique
sur les bords, mais elle decrit le tiraillement entre I'ecole coranique et I'ecole
occidentale dans un Fouta (le long du fleuve Senegal) conservateur.

Cette oeuvre a

fait de lui un grand classique de la litterature francophone, incontoumable pour qui veut
etudier la problematique de I'enracinement et de I'ouverture.

Cependant, c'est surtout

son deuxieme roman, public en 1996, qui semble repondre aux besoins de notre etude.
En effet, Les Gardiens du Temple montre combien les traditions ancestrales sont
diflBciles a eradiquer.

Les Sessenes qui n'enterrent pas leurs morts posent un serieux
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probleme aux autorites administratives qui ont une vision differente, et pour qui un tel
precede est inacceptable.

L'attactiement a la liberte des pratiques religieuses est le

moyen par lequel la societe senegalaise dans sa diversite tente de conjurer ses divisions
ethniques pour construire une nation et repondre aux defis de la modemite, tout en
conservant les valeurs cardinales du passd
Aminata Sow Fall, est une des premieres Senegalaises a aller a I'ecole fran9aise. Elle
revient au "bercail", apres des etudes en France dans les annees 70 comme professeur
de lettres.

Elle fait office de figure de proue des femmes ecrivains du Senegal, eu

egard au volume important de livres qu'elle a publics.

Le Jujubier du Patriarche, son

cinquieme roman, au dela de I'importance des themes qui y sont abordes par I'auteur,
est public par la maison d'edition Khoudia, fondec par Aminata Sow Fall elle-meme.
En plus de 1'engagement dont elle fait montre, I'auteur decrit avec une maitrise parfaite
les handicaps sociaux imputables aux systemes castes de la societe senegalaise, entre
autres themes.

Cette hierarchic sociale qu' Aminata Sow Fall denoncc, en mettant

r accent sur ses inconvenients, est une realites de la majorite des ethnics qui vivent au
Senegal.

Le choix de I'auteur et dc son cinquieme roman, sc justifient par le courage

qu'elle fait montre en tant que pionnierc dans la litterature d'exprcssion fi^angaise de
son pays, dc poser les problemcs sociaux, longtemps consideres comme sujets tabous.
Cette critique sociale, nc nie pas cependant certaincs valeurs incamees par certains
individus dc la societe, notamment le role fondamental du griot
Par aillcurs, tout ce que ces quatres oeuvrcs choisies ont de commun, sont les
questions relatives au multicultuarismc, au synchretismc rcligieux, a I'imperialismc
culturcl, themes qui constituent la demierc partic de notre etude.
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La presence dc ces

themes se justifie par le fait que toutes ces oeuvres sont ecrites dans des langues
etrangeres dont I'implantation en Afiique a cree beaucoup de conflits socio-culturels.
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Chaoitre Deux;

Ethnicite. Castes et Litterature

II faut se rendre a 1'evidence que TAfrique Occidentale a tres peu connu la
litterature ecrite avant la penetration coloniale.

L'occupation etrangere a pousse

beaucoup d'africains, nonobstant le scepticisme de certains, a frequenter I'ecole
nouvelle.

Les ecrivains dont les oeuvres font I'objet de notre etude font parties de

cette premiere generation qui a eu a en faire 1'experience.

Cependant, leur discours

litteraire sera aux antipodes de la litterature reductionniste qui faisait etat plutot d'une
Afrique sans histoire et sans culture, pour des raisons colonialistes.

En effet, cette

nouvelle creme des ecrivains africains va s'atteler a rehabiliter 1'Afrique pour la
reconcilier avec elle-meme, par, non pas en ressuscitant le passe, mais en montrant
combien sa structure sociale repondait a une coherence d'une logique certaine.

lis

s'appesantiront sur le choc culturel orchestre par la domination etrangere, pour mettre
en exergue la cohesion des societes africaines, et leurs valeurs africaines.

Entre autres

themes abordes, on peut noter I'identite culturelle, des castes ainsi que I'oralite.

Tous

ces elements trouvent leur sens dans une entite organique qui est I'ethnie.
I

La Question de I'identite
{l^thnie etant une entite, elle constitue le groupe social le plus large en Afrique.

Ainsi en parlant de societe, on fait allusion a I'ethnie.

Les nations du continent noir

sont une pure creation du coloiy
olonj i^u lieu d'une societe africaine, on a des societes, et
^SSSSX0^

des cultures differentes.

Cette diversite sociale recoupe avec les differences ethniques

d'autant que chaque ethnie peut etre consideree comme une societe a part entiere.
Ainsi, ces romans se referent pour la plupart a une ethnie determined
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Dans le meme

ordre d'idees, Achebe, dans Things Fall Apart^ fait le portrait de la societe Ogbo a
laquelle il appartient, telle qu'elle vivait dans le passd

II nous decrit un groupe

ethnique qui etait en communion avec la nature, et fier de son passe mythique qui
constitue le fondement de son unite

Simon Gikandi, dans son essai Reading Achebe

reaffirme I'origine mythique de Tethnie dont I'ancetre peut etre compare au heros du
romaa

Ainsi il considere que:
The opening of Things Fall Apart can be read as an imaginary response to the
problems of geneology and cultural identity which have haunted Igbo culture;
here Okonkwo, the cultural hero can be seen as a surrogate founding father,
comparable to the original founder of the village (29).
Okonkwo, que Gikandi qualifie de "heros culturel" est la parfaite representation

d'un pere fondateur, d'une identite culturelle fondee sur des valeurs individuelles que la
personne acquiert par elle-meme, mais aussi revde que la reussite personnelle permet
d'entrer dans le cours des grand, comme c'est le cas id d'Okonkwo.

Le portrait

qu'en fait le narrateur des le debut du roman est plus que revelateur:
Okonkwo was well known throughout the nine villages and even beyond.
fame rested on a soUd personal achievement.

His

As a young man of eighteen he

had brought honor to his village by throv^ng Amalinze the Cat,... (3)
Une telle description montre comment le merite personnel est apprecie par la
communaute qui s'identifie aux hommes de valeur qui le rehausse. L'individu n'est pas
forcement un prisonier de la communaute, mais un membre libre dont les valeurs
morales, et les succes sont magnifies par son groupe qui le recompense en lui donnant
une stature sociale a la dimension des honneurs qu'il partage avec les siens.
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Une telle

valeur identitaire se retrouve aussi dans Les Gardiens du Temple, avec une autre forme
du courage qui reside dans I'audace de partager ce qu'on a avec les autres.
donne court le risque de s'appauvrir, et c'est en ceia qu'il est courageux.
associe done la generosite au courage;

Celui qui
Farba

"Nous autres griots, nous pensons que le

courage et la generosite sont les deux visages d'une vertu unique (12).

Une telle

vertu est un moyen pour I'ethnie peule, mais aussi celle igbojdejuger de la valeur de
I'individu.
C^thnie se revde etre une structure ou chacun forge son appartenance a la
communaute est construite a partir des valeurs referentielles auxquelles I'individu
s'identifie.

L'identite est ainsi un ensemble de symboles socio-culturels qui

caracterisent et definissent la vie d'une communaute tout en la distinguant des autres
groupes humains.

En donnant une definition sociologique de I'ethnicite dans son livre

Gender, Lineage, and Ethnicity in Southern Africa, Jean Davidson lie le concept a
I'histoire, aux normes et valeurs sociales qui unissent un groupe en disant ceci;

"In

its [ethnicity] fiinctionnalist sociological form it comes closest to defining an entity-a
group of people bounded by language, history, social norms, values and behavior"(27).
Une telle definition confirme ce qui est dit plus haut, et donne un sens a I'honneur
magnifie par les habitants d'Umofia qui voient en Oknkwo un symbole de toute la
tradition igbo, de part ses prouesses.
IL

Les Castes
En donnant un apergu historique sur les groupes ethniques au Senegal et au

Nigeria, on a tente de montrer combien la hiearchie sociale etait respectee par tous les
groupes.

Cette division sociale est deja visible au niveau de la famille ou le pere regne
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en maitre absolu.

Symbole d'un patriarcat inconditionnel, I'homme est le chef dans sa

maison, puis membre du conseil des anciens qui, a son tour n'est constitue que
d'hommes.

Une telle categorisation est illustree par le portrait d'Okonkwo avec un

ensemble d'dements soci-culturels qui font de lui un homme respectable;
He was a wealthy man farmer and had two bams of yams, and had just married
his third wife.

To crown all he had taken two titles and had shown incredible

prowess in two inter-tribal wars. ( 8 )
Ce portrait temoigne de la polj^valence du heros qui, en bon Igbo doit avoir des
greniers remplis d'ignames, mais aussi avoir beaucoup de femmes, se distinguer dans les
guerres, et dans le sport.
On voit alors que I'univers d'Okonkwo est purement masculin; la femme, meme
si elle n'est pas ecartee, a un role de loin different de celui de I'homme.
Fall Apart, la femme est quasiment absente.

Dans Things

Un tel univers peut etre vu a travers la

famille peule des Diallobe , famille que Cheikh Hamidou Kane utilise dsns I'Aventure
Ambigue comme, dans une moindre mesure, dans Les Gardiens du Temple.

Les

hommes gerent les affaires publiques, et les femmes sont pour la plus part casanieres.
Cette division sociale, particulierement basee sur le sexe, est presente tout au long des
oeuvres de Buchi Emecheta, notamment dans The Joys of Motherhood.
va jusqu'a montrer la categorisation qui existe au niveau de femmes.
d'importance est base sur le nombre de fils qu'on a
respectee que celle d'une fille.

Emecheta

Cet ordre

La mere d'un fils est plus

Dans I'oeuvre de Emecheta, on se rend compte qu'elle

met r accent sur 1'injustice sociale dont souffre la gente feminine.

La structure sociale

est regentee par les hommes, et le role de la femme est reduit, pour la plupart, a la
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maternite et a I'education des enfants.
volonte des hommes a avoir des fils.

La femme est victime de la psychose de la
L'ethnie Igbo partage cette liberte des hommes a

prendre autant de femmes, de maitresses qu'on veut, sans compter qu'ils pensent que
la sterilite est une maladie des femmes, selon Buchi Emecheta;
He married a few women in the traditional sense, but as he watched each of
them sink into domesticity and motherhood he was soon bored and would go
further afield for some other exciting, tall and proud.

{JM10)

Aminata Sow Fall abonde dans le meme sens que Buchi Emecheta pour relever
une certaine incoherence dans les comportements sociaux vis-a-vis des castes.
L'absence de retenue de certains nobles qui s'arrogent le droit de se lier avec les belles
esclaves comme Sadaga descendante d'esclave "a la chevelure de soie et a la demarche
royale" {JP 18).
"royale".

L'auteur fait une ironie en qualifiant la demarche de I'esclave de

Elle semble etre aussi une invite a I'egalite des groupes, et non a une

fi-agmentation basee sur la naissance plutot que sur le merite.

Cependant, une telle

division sociale est plus notable dans les oeuvres de Aminata Sow Fall et de Cheikh
Hamidou Kane que chez Chinua Achebe, et Buchi Emecheta
accorder plus de credit au merite.

Les Igbos semble

La consecration d'Okonkwo est une belle

illustratioa
Neanmoins, les families castees sont depositaire de I'heritage culturel de toutes
ces societes, a travers les griots, sources intarissable de la tradition orale afiicaine.
EDL

Oralite, Traditions et Literature
Considerant que les cultures afncaines se sont perpetuees a travers des

generations, pour rester dans la memoire collective des peuples, sans un support ecrit.
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on se rend aisement compte de 1'importance du verbe, de la parole, ou simplement de
I'oralite

Les groupes ethniques ont systematiquement mis en place des formules

orales, parfaitement integrees dans le quotidien de ces peuples.

Ces formules vont des

proverbes, des contes, des folklores, des legendes, en passant par les mythes, a la
musique et a la danse.
groupes castes.

Les acteurs des dements culturels se retrouvent aussi dans les

C'est ainsi que les griots, les artistes de tous genres, sont les gardiens

et animateurs qui detiennent la bibliotheque de I'histoire Afiricaine.

D est tout a fait

naturel de noter que les premiers ecrivains africains ont beaucoup puise dans cette
culture orale dans leur lutte pour la reconnaissance de la litterature noire.

Certains

ecrivains ont integre ce savoir dans le roman en reproduisant des chants, ou des contes
epiques qui retracent une tradition millenaire.

Fran^oise Ugachukwu confirme une

telle richesse culturelle, dans son article "la transmission de I'heritage au Nigeria", en
citant Basden qui remarqua que. " les Ibo ont, en commun avec d'autres ethnies de
I'Afrique de I'Ouest, un grand amour des contes.
de ioMore'XEthiopiques, 76-77).

lis ont un riche tresor de legendes et

Ainsi on remarque que I'doquence est un talent

qui complete I'individu, pour en faire une personne ecoutee dans le groupe. Dans
cette meme perspective la parole constitue un gage pour toutes les transactions de la
societe.

Tandis que chez les Igbos, on est porte a croire que tout le monde est imbu

d'une culture orale au point ou chacun connait son passe, chez les ethnies peule, et
wolof, le griot est la pierre angulaire sur laquelle repose tout le poids de la tradition
orale des ces demieres..
Aminata Sow Fall integre le style de I'oralite en donnant beaucoup de place a
des chansons epiques qui retracent I'histoire guerriere des ancetres de Yelli. Naarou,

24

griote esclave, chante la genealogie de la familleYelli pour montrer que le sang des
esclaves etait melange a celui des nobles. Ce style meme s'il est passif parceque
s'adressant au lecteur, est important quant a la representation de I'oralite a travers
I'ecriture.
Cet aspect de I'oralite est inserre dans des rencontres propre a rassembler une
audience, qui est plus ou moins la grande famille ou I'ecoute est requise, parceque ces
occasions ofirent sont des moments pour regler les rapports familiaux parfois tendus..
Cela se voit par exemple pendant le pderinage a la tombe du grand-pere de Yelli, dans
le village ancestral de Babyselli.
Dans les Gardiem du Temple, Cheikh Hamidou Kane reserve une grande partie
a la contribution du griot pour la preservation de la culture des Diallobe, sous groupe
de I'ethnie peule, et retrace I'origine mythique de leurs ancetres par la bouche de Bolo
MM, une griote de naissance qui donne les confessions de son grand-pere, qui apres
avoir ete sauve par un membre des Diallobe confia;
Mes descendants et moi, nous serons a jamais les glorificateurs de ta race.
Cette vie que tu m'as conservee au prix de la tienne et celles de mes descendants
serviront a immortaliser ton courage (14).
L'auteur, par la bouche de la griote, tente de donner une justification valable aux
rapports entre les nobles et la famille des griots.

Le griot, pilier incontoumable des

traditions orales afncaines, rappelle les vertus des ancetres pour armer leurs descendants
de courage, et de bonne volonte face aux defis de la vie.
ce griot qui considere sa mission comme sacree.

Dans Le Jujubier du Patriarche, on

se rend compte que le statut du griot est une professioa
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On note une certaine fierte de

En parlant de Naani, le griot

de Yelli, le narrateur relate combien il se plait a porter ce titre.

"Naani ne donnait

sens a son existence que par 1'heritage des cents dix mille vers qui constituaient 1'epopee
nee de sept cents ans d'histoire de la lignee des Almamy (14).
L'oralite est des lors une dimension importante du roman negro-africain, pour la
|)onne et simple raison que beaucoup d'oeuvres sont des romans historiques.
Persuades que 1'Afrique n'a pas d'histoire sans I'apport du griot, acteurs traditionnels
de l'oralite, les auteurs dont il est question, mise a part Buchi Emecheta, reprennent de
fafon eloquente la maniere du griot

Ce style oral se retrouve entres autres, dans la

presentation du personnage d'Okonkwo par Achebe.

A defaut de creer le personnage

du griot comme c'est le cas dans Le Jujubier du Patriarche, Chinua Achebe introduit
son heros de la meme maniere que Cheikh Hamidou Kane le fait dans Les Gardiens
du Temple ou Farba, le griot, recite les gloires de son compagnon Salif.
Ce statut du griot respecte pour ses connaissances des valeurs traditionnelles, tend a
s'effriter, au-dela du relais des ecrivains, a cause des bouleversements sociaux
multiformes observes dans I'Afrique modeme.
Beaucoup de changements se sont operes en Afrique, mais les plus remarques
vierment de la penetration etrangere, avec ses religions.

Ces religions, importees de

I'Arabie ou d'Europe, entreront en conflit avec des croyances traditionnelles difiBciles a
deraciner, et importantes a garder quant a la vigueur culturelles des e
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Chaoitre Trois; Religions. Ethnicite. et Litterature
f
VXIAfiique traditionnelle a toujours eu un support spirituel qui lui est propre qui
est ranimismeC^^ette religion polythdste repose sur une forte croyance.taillee sur les
forces du cosmos.

Les religions dites revelees, notanunent 1' Islam et le„.

Christianisme sont des-jcroyances qui ont ete imposees,dans une large mesur^ ^^
Afiique, et ont relativement perturbele sacle de Tanimisme, s^s pour autant reussir a
I'ebr^^ dan§ beaucoup jde groupes ethniques conservateurs. Dans les oeuvres que
nous etudions, tous les auteurs abordent, de fafon parfois conflictuell§, la question de
lareligioia J
L Les Pratiques Traditionnelles
La vie africaine, dans toutes ses composantes ethniques, est rythmee par des
pratiques mystiques et magiques rattachees a la croyance aux forces de la nature.
L'animisme etant parmi les religions les plus anciennes du monde, son evocation dans
les ouvrages qu'on examine ici, ressort d'un esprit qu'Addeko Adeeko appelle dans son
esseii Proverbs, Textuality, and Nativism in African Literature "Classical nativism" (7).
Cette definition repond a un besoin des ecrivains afiicains de la premiere heure,
dont le souci fiit de montrer a la face du monde les valeurs traditionnelles inalterees du
continent noir.

Ce concept veut demontrer que I'esthetique afiicaine est originale

dans sa theorie comme dans sa pratique, et se demarque de la conception universaliste
qu'en dorme I'Europe.
de diverie)manieres.

Dans les romans que nous etudions, le concept est developpe
Dans Things Fall Apart, on note que les croyances
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traditionnelles s'operent sur le plan geographique.

La conception de la maison

d'Okonkwo montre une repartition calculee des difFerentes dements qui constituent la
maisonee.

En plus du compartiment des femmes, du grenier, de I'etable des animaux,

de la case d'Okonkwo lui-meme, on remarque une parcelle pres de la grange qui se
trouve etre son lieu de devotioa

En eflfet, tous ses dieux et ses ancetres s'y trouve

representes;
Near the bam was a small house, the "medicine house" or shrine where
Okonkwo kept the wooden symbols of his personal god and of his ancestral
spirit

He worshipped them with sacrificies of kola nut, food and palm-wine,

and offered prayers to them on behalf of himself, his wives and his eight
children. (14)
Achebe donne un plan cadastral de I'habitat d'un Igbo qui est en phase avec ses
croyances religieuses, et qui garde jalousement tout son heritage culturel.

On note une

organisation spatio-spirituelle qui fait d'Okonkwo un homme modde et respectable par
les siens pour sa dignite et sa droiture.

De fafon plus elargie, on se rend compte

qu'Umuofia, village du heros, est aussi divise en deux parties;

la partie habitee par les

gens d'Umuofia, et 'autre partie qui s'appelle la foret maudite, qui n'est pas du
domaine des vivants, ou on enterre ceux qui deobeissent aux regies.
domaine des esprits.

Cet endroit est le

Cette organisation de I'espace, rejoint une appreciation du temps

et des evenements qui doivent s'y passer.

Tous les projets de I'ethnie Igbo sont

soumis a 1'appreciation de 1'oracle qui est apte a voir I'avenir.

Les mysteres du temps

sont done disseques par les specialistes qui prevoient si la saison de I'igname sera bonne,
sinon reclament les dieux pour devier les malheurs qui pourraient tomber sur le village.
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Dans la meme optique, Cheikh Hamidou Kane donne cette aptitude
previsionniste a I'ethnie des Sessenes:
A I'approche de la saison des pluies, certains de ces hommes pouvaient prMre
son evolution probable avec une suprenante exactitude, en scrutant le ciel a
divers moments du jour, ou en observant la vegetation, les animaux, les oiseaux
et les insectes. (121)
Dans The Joys of Motherhood, Emecheta evoque ces pratiques traditionnelles de
fapon critique mais objective a la fois.

Elle se focalise plutot sur la violence des ces

pratiques, violences qui affectent plus les femmes que les hommes, dans son approche
visiblement feministe.

Ainsi elle decrit la triste histoire de cette esclave qui doit

mourir, non pas parce qu'elle est malade, mais parce que sa maitresse va mourir.

Elle

doit accompagner la premiere femme mourante d'Agbadi dans la tombe, comme veut la
tradition

La reticence frileuse de 1'esclave va meme irriter les parents proches de la

femme qui considerent que cette demiere doit avoir un "enterrement decent" en
emenant avec elle son esclave, selon Nwokocha, fils de la mourante Agunwa

Pareille

pratique de I'ethnie Igbo se trouve resume par le narrateur, qui fait remarquer que non
seulement la femme doit emmener avec elle tout ce dont elle aura besoin dans I'au-del^
mais aussi;
... her personal slave was ceremoniously called in a loud voice by the medicine:
she must be laid inside the grave first

A good slave was supposed to jump into

the grave willingly, happy to accompany her mistress. (23)
Buchi Emecheta, montre combien cette pratique est incommode eu egard aux
contradictions qu'elle souleve apres I'enterrement force de I'esclave.
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Cependant dans

la conception traditionelle, un processus fiineraire repond au souci de servir sa maitresse
dans I'au-dela, d'autant que c'est une autre vie qui commence.

Elle semble dresser un

requisitoire severe a la discrimination de la cosmogonie igbo qui va de I'existence de
I'esclavage au traitement inegal entre les femmes et les hommes.

Dans ce meme

registre fiineraire, Cheikh Hamidou Kane etale la tradition des Sessenes qui eux
n'enterrent pas leurs morts.

En effet, les Sessenes qui respectent leurs traditions a la

lettre, mettent leurs morts dans les creux des arbres.
d'un tel sort.

Seuls les griots sont victimes

Les griots ne sont pas inhumes, mais jetes dans les bois.

Quant a Aminata Sow Fall, elle aborde la difficulte a appl^uemles pratiques
traditionnelles dans le contexte actuel.

Elle etale les problemes du mariage des castes,

et, des foi§^ leur ascension sociale qui bouleversent les rapports sociaux, jadis entretenus
avec les nobles et les "castes." Elle verse, comme Buchi Emecheta, dans un feminisme
qui recuse certaines valeurs traditionnelles qui divisent la societe en classes avec des
prerogatives difFerentes.

C'est ainsi qu'en parlant de I'esclavage soujacent, elle decrit

les problemes que Naarou, fille d'esclave rencontre dans la maison de sa tutrice, Tacko
dont le mari noble vit une situation economique morose.

Tacko devient jalouse, et

envieuse de la situation de Naarou, et lui rappelle ses origines d'esclave.

Une

description detaillee va jusqu'a reveler les secrets des relations internes des families qui,
a une epoque de I'histoire, se sont mdangees par le sang.

Cette approche d'Aminata

Sow Fall demontre son souci de banaliser ses pratiques qui, dans sa vision, creent plus
de problemes qu'elles n'en resolvent.

n

L'Islam et le Christianisme

r

I L'Islam est la premiere des religions etrangeres a jeter ses influences de fafon
durable en Afrique. Son entree sur le continent noir est facilitee par les echanges
commerciaux qui ont longtemps existes entre 1'Arabie et la partie nord de 1'Afrique.
L'infiltration de cette religic^monotheiste date du neuvieme siecle. son implantation
dans le systeme politico-sociale de certaines ethnies va meme jusqu'a remplacer des
valeurs jadis approuvees.

Contrairement aux Igbos, qui pour la plupart ont prefere le christianisme, chez
les ethnies Peuls et les Wolofs, 1'Islam a dans une large mesure supplantee certaines
pratiques traditionelles. L'eflfectivite de cette religion dans les moeurs en a fait un
theme inevitable dans beaucoups de romans afiicains. Depuis son premier roman,
L 'Aventure Ambigue , la question de la spiritualite a toujours occupe une place de choix
dans les oeuvres de Cheikh Hamidou Kane. L'evocation de ce point repond a la
logique dans 1'etude de I'ethnie peule des Diallobes qui sont parmi les premiers a etre
islamises au Senegal sous la direction de El Hadj Omar.

Chez les Diallobes.'^es

pratiques islamiques ont remplace sur une vaste echelle les traditions anciennes. Dans
cette communaut^ le marabout, connu sous le nom de Thier^, est une personnalite
centrale dans le systeme.
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Cette discussion qui oppose Farba, gardien des traditions, et Salif, I'intellectuel,
illustrent bien un attachement a la religion ouThiemo est le juge. Salif demande a ce
que Thiemo les departage en disant ce qu'il pense de la faQon de manger des
Occidentaux.

La reponse de ce dernier montre une grande sagesse du maitre qui se

veut traditionnaliste, mais aussi qui ne recuse pas les civilisations exterieures tant
qu'elles n'empietent pas sur les preceptes de I'lslam

Synchretisme religieux
L'implantation des religions etrangeres au Senegal comme au Nigeria s'est
operee le plus souvent par la forcg, mais aussi la^abolisatira^e certaines pratiques
traditionnelles. Nwoye, fils de Okonkwo, apres avoir note le sacrifice ordonne par
I'oracle sans raison logique, d'Ikemenefiina, son fi^ere, trouve une boime raison
d'adherer a une religion, selon laquelle, le sacrifice de Jesus, a epargne tout autre
sacrifice. Une autre pratique que Nwoye ne peut pas digere est le refiis d'accepter des
jumeaux en les jetant dans la foret maudite.The hymn about brothers who sat in darkness and in fear seemed to answer a
vague and persistant question that haunted his young soul- the question of the
twins crying in the bush and the question of Ikemefiina who was killed. (147)
Cependant, d'autres pratiques resteront en harmonie avec I'ensemble des
religions importees.

Dans The Joys of Motherhood, Buchi Emecheta, en mettant en

scene des Igbo catholiques, Ubani et Cordelia, sa femme, et qui agissent selon les
traditions, laisse entrevoir la difiBcuhe de se passer de I'histoire.

32

Cette difficulte

prouve aussi, si besoin etait, que le fondement des systemes de pensees africaines est
tres solide. On voit alors que I'urbanisation, et le contact avec les blancs, n'ont pas
completement enterre les cosmogonies des peuples africains. En remontant le moral a
Nnaife, le personnage principal du roman qui a perdu son premier fils, Ubani dit ceci;
... You must stop talking like a woman Not everyone is lucky with their first
child, and I am sorry. But now you have to make Nnu Ego pregnant again very
soon (71).
Cette declaration d'Ubani, est une preuve indeniable du maintien des structures sociales
traditionnelles igbo qui ont integre la religion catholique avec un soubassement
traditionnel, dans la maniere de pens^.

Dans le discours d'Ubani, Buchi Emecheta

donne I'image du gar9on preferable a la fille qui refait surface.

Ici, le mari comme seul

responsable de la decision de faire des enfants, est aussi reflete dans le discours d'Ubani.
Mais face a ce comportement traditionnaliste, Emecheta ne manque pas de faire une
certaine ironie face a la certaine conversion des roles.

Nnaife, en devenant un gar9on

a la maison des colons residents pour faire le linge, et la cuisine, renverse I'ordre des
choses, en prenant un travail jadis devolu a la femme. II faut noter que ce renversement
des roles est plutot isole, car il ne conceme que les rapports entre les Igbos et les
colons, mais il n'aflFecte pas les rapports intra-ethniques. Pour preuve, Nnaife continue
a etre le maitre de sa maison, malgre son travail considere comme digne d'une femme
par son groupe ethnique.
^I^^oeuvres d'Aminata Sow Fall et de Cheikh Hamidou Kanei iUu^rentMe fafon
•-

systematique le synchretisme religieux au Senegal, principalement chez les Wolofs et les
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Peuls. ILlslam y rythme la vie quotidienne de la societe a travers le language, et les
\.»ii'

prieres.

Les themes qui evoquent la religion islamique, sont integres dans le parler des

ethnies, et ils semblent appartenir aux langues indige^^
Dans le Jujubier du Patriarche, les salamalecs (salutations) sont ponctues de
terminologie arabes comme;

Inch Allah, Amine ( si Dieu le veut). Yelli, le heros du

roman, est une personne qui se colle a I'heritage guerrier des ses ancetres, en erigeant
un tombeau a son ancetre, symbole de son attachement a ses valeurs traditionnelles.
Cependant, comme Buchi Emecheta, Aminata Sow Fall se soucie de
I'incoherence de certaines pratiques qui caracterisent le comportement de Yelli, attache
a un passe mythique dont la nostalgie le pousse a faillir a subvenir aux besoins les plus
elementaires de sa famillei Le probleme pose par I'auteur est comment s'attacher a des
valeurs qui ont fait leur temps, et qui ne correspondent plus au contexte modeme des
societes africaines.|Yelli, en se comportant comme un bon vivant (Ndanaan en Wolof),
en mariant des femmes a sa guise, en donnant de 1'argent au griot qui lui chantait une
epopee qu'il chante a tout le monde pour se faire de I'argent, Yelli tombe dans la
pauvrete totale. Cette demarche de Yelli est aux antipodes des recommandations de
r Islam qui privilegient le bien-etre de la famille, en toutes circonstances.

Sa femme

devient une bete de somme qui, non seulement va s'occuper des enfants laisses par les
ex-epouses de Yelli, mais elle va financierement se debrouiller pour combler les
manquements de son mari dans la maisoa Cette declaration audacieuse de Tacko, sa
femme, resume I'irresponsabilite de Yelli, qui decoule d'une incapacite de coordonner
deux cultures differentes (tradition et Islam) dans un contexte modeme:
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-lis (les enfants) me voient peiner et comment! La maison, les habits, la petite
bonne. Tout 9a dans le petit salaire d'une secretaire! Quand tu as fini de payer
I'eau et I'electricite, tu capitules.

A moi seule le combat de tous les jours (11).

(j^e synchretisme religieux semble etre plus reussi chez I'ethnie des Diallobe dans
les Gardiens du Temple que chez la famille de Yelli.
imputable au contexte des deux oeuvres.

Cette difference est certainement

Aminata Sow Fall a choisi la capitale du

Senegal, alors que Cheikh Hamidou ouvre son roman par le Fouta (le long du fleuve
Senegal), avant de le deplacer en la ville. Les conflits religieux et cultureNont plus
notables dans la ville a cause de son aspect cosmopolite, que dans un village ou on
retrouve le meme groupe ethnique.
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Chaoitre IV.

Nationalisme. Universalisme et Ethnicite

Parler de nationalisme et d'universalisme repond a un souci de coherence dans la
demarche qu'on a empruntee pour traiter de Tethnicite et des castes dans les oeuvres
choisies. De tels concepts n'ont certainement de sens que si on accepte la carte de
rAfrique apres la colonisation Comme on I'a si bien dit, les delimitations
geographiques du continent ont divise les memes ethnies, un meme peuple, et expliquent
la plupart du temps les guerres qui sevissent en Afrique. C'est ce qui fera dire a Victor
A. Olorunsola, dans The Politics of Cultural Sub-Nationalism in Africa que; "in any
culturally pluralistic national system where vertical pressure groups are only for
grasping and maintaining political power, considerable havoc is done to nationalism and
national cohesion" (20).
Une telle situation fait que bon nombre d'ecrivains qui pronent I'unite africaine
dans les oeuvres, et critiquent severement la xenophobic inter-ethnique qu'ils jugent
artificielle, parce qu'elle est inspiree par la balkanisation et la juxtaposition des ethnies
de r Afrique. Le processus historique de 1'Afrique, ayant subi des deviations a cause de
la colonisation, continue cependant a faire face aux sequelles laisees par cette demiere.
En effet, au dela de la diversite ethnique, I'Afnque continue de vivre un imperialisme
culturel v^u differemment selon les ethnies, et la ville constitue un creuset de cultures
qui annonce une fusion sociale qui debouchera incontestablement sur un nouveau
visage de 1'ethnicite.

L

L'lmperialisme Culturel
/ La colonisation a eu comme consequences immediates, Timplantation de I'ecole

occidentale, la naissance d'une dite intellectuelle qui va pourvoir les pays africains de
cadres, mais aussi une classe dirigeante, et une bourgeoisie noi^ Cheikh Hamidou
Kane qui fait partie de cette elite, illustre cette question dans son premier roman
autobiographique. Les enfants de I'ethnie des Diallobe doivent aller a I'ecole du blanc
pour pouvoir lier le bois au bois, autrement dit, apprendre toute la technologic de
rOccident.

Cependant, ce qu'on note, c'est que I'ecole etrangere a ete frequentee de

fa9on disproportionnelle entre les diflferentes ethnies au Senegal comme au Nigeria.
Les habitants de la cote seront privilegies par la scolarisation par rapport a ceux des
regions interieures qui se retrouvent avec un taux d'analphabetisme tres eleve Dans
les zones interieures I'education coranique est associee a I'elevage et, ou a I'agriculture.
Neamoins, ce qui attire plus I'attention de beaucoup d'ecrivains, c'est la rupture
qui existe entre la classe dirigeante qui semble promouvoir les valeurs occidentales, et
le peuple pluriethnique des pays africains.
Cheikh Hamidou Kane montre avec amertume la fafon par laquelle les forces de
securite sont alienees, detachees des masses populaires de la meme generation, le lavage
de cerveau qu'elles ont subi pour reprimer sans pitie toutes manifestations contre le
pouvoir en place. Parlant des gendarmes qui representent une loi partiale, Chiekh H
Kane semble regretter I'ignorance et le mepris des anciennes valeurs qui unissaient le
pouvoir et le peuple, pour dresser ces hommes en "kaki" contre leurs freres et soeurs:

Qui aiment-ils ceux qui les ont envoyes, ceux qui, de 1'autre cote, leur ont dit.
"Au nom de la loi, marche!", ou bien nous qu'ils entourent, place de
I'independance? lis nous ont surement oublies. il est si loin, le temps des rites
communs, des jeux au clair de lune, place du village. Aujourd'hui, ils nous
entourent, et ce n'est pas pour jouer. (181)
Cheikh Hamidou Kane pose ici plusieurs problemes d'ordre politique, mais qui ont un
soubassement culturel.

Le desenchantement du peuple africain quant a ses espoirs

apres I'independance, I'adoption des moyens de repressions de I'Occident, sont autant
de faits qui laissent un pessimisme beat a un peuple qui s'est beaucoup sacrifie pour se
liberer du joug de la dominatioa L'independance est done une chimere, pour la bonne
. •! mi,. I.. I II 1,1

^ et simple rmson ^ue ceux qui ont eu la chance de frequenter I'ecole etrangere,
reviennent de rEurogej)our s'accaparer le pouvoir politique en creant ce que Ngugi Wa
Thiong'o appelle le pouvoir imperial noir. ^'imperialisme culturel de I'Occident se
trouve facilite par une classe dirigeante dont le role semble etre celui de representer le
colon en accderent 1.'alienation socio-politique, et cultureU^ Ngugi rencherit dans
Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedom en afiBrmant que I'independance
n'a pas donne le resultat alors escompte qui etait de rendre aux peuples africains leur
liberte de penser et d'action:
independence did not always result in the empowerment of the people.
Economic power still lay in the hands of a tiny elite exercising it on behalf of the
dominant interests of the West This elite, pampered with military gadgets of all
kinds with which to reign in a restive population, has often turned an entire
country into a vast prison-house (107).
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Cet imperialisme culturel est aussi decrie dans Le Jujubier du Patriarche ou
sont des etrangerrs dans leur propre continent, ou Aminata Sow Fall, en mettant en
scene le phenomeme courant de 1'expulsion des emigres en Afiique. Elle semble
ridiculiser aussi I'incapacite des hommes politiques africains a transcender les divisions
geographiques heritees de la colonisatioa Ainsi elle laisse parler une victime anonyme
de son expulsion du Zaire, un pays francophone, et pluri-ethnique de I'Afrique:
-Ce qui me navre, c'est I'hypocrisie de nos chefs qui passent leur temps a parler
de fratemite, d'amitie, d'unite, tout en agissant comme les blancs qui ne veulent
plus nous voir chez eux (20).
Aminata Sow Fall rejoint Cheikh Hamidou Kane pour dresser un severe mais
juste reguisitoire contre les nouveaux dirigeants africains qui se soucient peu de I'unite
africaine, mais versent dans des palabres steriles parce que n'ayant aucune conviction
sur la finalite de certaines politiques panafricanistes. Le gout du pouvoir semble done
releguer au second plan les similitudes culturelles de I'Afrique qui pourraient contribuer
a reunir des ethnies longtemps injustement separ^s. Le phenomene de I'exode rurale
dont le resultat est I'agrandissement des villes a aussi un impact sur le changement
culturel de ces zones qui devienent un vrai "melting pot." Ce processus d'urbanisation
va, dans une large mesure, changer la configuration ethnique, et debouchera sur ce qu'il
est convenu d'appeler le multiculturalisme.
II Le Multiculturalisme
Ce concept est une consequence logique de la diversite culturelle dont le fief se
trouve etre les grandes villes afiicaines. ^u i^lange des difiF^rerjtes religion^ vient
s'ajouter les nouvelles cultures occidentales imposes par les mMas. Ce creuset
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culturel donnent une nouvelle approche des traditions et des ethnies qui les portent.
Cette approche est resumee par Alassane Ndaw, dans la revue Ethiopiques (1979), qui
pose la question comme suit:
Comment le pluralisme originel va evoluer vers la coexistence de communautes
difFerentes ou vers la prise de conscience de ce qui, par dda les diversites et les
particularites constitue le fonds commun de leur attachement a rafricanite (73).
I Cette question d'Alassane Ndaw est un ideal qui est loin d'etre atteint, mais on note
qu'a ce pluralisme originel vient s'ajouter les cultures etrangeres. Des lors les villes
africaines sont devenues des receptacles de 1'Occident, avec un engouement du concept
de I'universalisme. tne relecture de I'histoire afiicaine permet de dire que la negritude
n'a ete qu'un slogan pour reconnaitre I'identite culturelle de I'Afiique, et acquerir
I'independance. Cependant, la domination economique et politique allait vite renverser
la tendance de la separation culturelle pour se retrouver dans ce que Senghor a resume
avec beaucoup de souplesse par la Civilisation de I'UniverseL La nouvelle dynamique
sociale du multiculturalisme est nourrie de I'interieur des societes africaines avant de
subir I'influence grandissante de I'etranger.
Le phenomene du cousinage entre les Peuls et les Sereres dans Les Gardiens du
Temple illustre des rapports inter-ethniques favorables d'abord a la paix sociale, mais
aussi a I'emergence d'un melange de ces groupes ethniques. Les references sociales
comme celles du mariage ne sont plus conditionnees par I'imperatif de I'endogamie,
mais determinees par la categorie socio-professionelle. Le lieu du travail, et la
profession deviennent des determinants sociaux qui, desormais, comptent plus que la
consanguinite.
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Ce deplacement des criteres sociaux peut bouleverser de fafon drastique I'ordre
ancien, mais il peut aussi etre une bonne combinaison, par exemple le manage d'un
professeur d'histoire, Daba Mbaye, et du griot Farba dans Les Gardiens du Temple.
Cependant, cette combinaison est trop realiste pour exister, mais on comprend que
Cheikh Hamidou Kane veut une Afrique ouverte sur le monde modeme, et en meme
temps fiere de son passe glorieux, du moins d'un passe qui fait son honneur et son
originalite. L'auteur des Gardiens du Temple voit a travers le mariage entre une
membre intellectuelle de I'ethnie Sessene et un membre des Diallobe une fdicite de
rAfriqu^ Les traditions africaines, notamment orales doivent guider les pas du
C
continent dans sa conquete d'une place au concert des nations. IJljartage dans cette
optique le point de vue d'Alassane Ndaw, pour qui "la preservation des cultures
nationales devra permettre de lutter contre runiformisation des genres de vie et contre
les valeurs de "pacotille" que la culture de masse vehicui^74). On comprend que la
notion d'universalisme ne rime souhaitablement avec "unanimisme" ou "uniformisation"
comme le dit Alassane Ndaw
De la meme fa9on, Aminata Sow Fall aborde la question du mariage qui
transcende les rigidites des castes avec Naarou, une descendante d'esclave qui se marie
avec un instituteur, apres un sejour limite a I'ecole fran9aise. Une telle liaison
matrimoniale s'interprete comme un defi a certains aspects de la tradition qui ne sont
pas en phase avec la nouvelle dynamique sociale. La dimension religieuse a aussi son
apport dans 1'entente et le melange des groupes ethniques. En plus, des nouveaux
criteres evoques plus haut, la religion, qu'elle soit chretienne ou musulmane est devenue
un denominateur commun qui transcende les barrieres jadis erigees contre les manages
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inter-ethniques. La religion devient un dement moderateur important pour souder une
socide qui se diversifie.
Le multiculturalisme ainsi parait plus ou moins permeable aux groupes
ethniques afiicains dans leur dynamique interne et les manages inter-ethniques afiicains
semblent etre une voie indiquee pour exorciser les demons de la violence inter-ethnique,
et promouvoir une identite nationale. C'est une dynamique sociale qui laisse entrevoir
le nouveau visage de I'ethnicite, et eventuellement I'eradication prochaine des castes en
Afrique. Cependant, de fagon extrinseque, 1'Afnque lutte pour garder ses
particularites.

On s'attend difficilement a la survie culturelle qu'elle reclame, a moins

qu'elle beneficie de ce qu'Alassane Ndaw decrit comme "une convergence
harmonieuse"(76) ou on maintiendrait les apports specLfiques pour une culture
universelle riche parce qu'elle est varite, ou chacun se retrouve.

42

Conclusion
La reecriture critique de I'histoire africaine a travers la litterature a laquelle les
romanciers et romancieres du continent ont largement contribue avec ce qu'il est
convenu d'appeler "ie roman historique," rejoint des disciplines comme la sociologie, et
I'anthropologie. Apres avoir cree la negritude dans les annees 30, pour participer a
I'independance des pays colonises d'Afrique, les ecrivains devaient faire un retour aux
sources pour fourbir leurs armes dans la lutte pour la rehabilitation de la culture
africaines dans son integrality Le retour en Afrique a permis de faire une exotopie de
r Afrique, et a faire une typologie des diflferentes questions que se posent le continent
apres la colonisatioa
Le "Classical nativism" dont parlait Adeeko trouve son illustration dans des
oeuvres d'ecrivains comme Chinua Achebe et Cheikh Hamidou Kane dans les livres que
nous avons vus a travers cette etude. Les premieres femmes ecrivaines de 1'Afrique,
parmi les Aminata Sow Fall, et Buchi Emecheta, s'attelent plutot a un diagnostic
nouveau qui permet de regarder de fa9on plus critique certaines pratiques comme les
castes, I'esclavage, et le nationalisme.
Une consideration des oeuvres choisies, et la periode a laquelle elles sont
publiees, nous donne en partie une chronologie historique et thematique de certaines
ethnies de la periode precoloniale aux temps modemes. Cependant, toutes les questions
abordees sont sous-tendues, dans une large mesure par I'ethnicitd La notion de caste
qui est un sujet secondaire de 1'ethnicity est en entrain de se fondre dans le
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multiculturalisme qui est un concept d'actualit^ eu egard au rythme de Timperalisme
cultureL
L'ethnicite n'est pas un probleme sociale simple, vu les nationaHsmes qui se
developpent a travers le monde. Sa complexite en Afrique se justifie par la
balkanisation qui a efface les grands empires traditionnels, pour mettre en ensemble, et
par la force des ethnies qui ont des divergences criardes.
L'etude des groupes ethniques, de leur role dans la diversite culturelle qui fait
encore la richesse de 1'Afrique, dans les romans francophones et anglophones, nous
montre la largesse du champ thematique qui, longtemps encore, nourrira la plume des
ecrivains afncains.
On va conclure avec la definition tres explicite de Ngugi Wa Thiong'o qui
resume la pertinance du maintien des differences culturelles pour permettre a tous les
peuples d'avoir une reference, un repere afin de ne pas se perdre dans le tourbillon de
runiformisme:
Culture carries the values, ethical, moral and aesthetic by which people
conceptualise or see themselves and their place in history and the universe.
(MC77)
La mission de I'ecrivain afiicain, qu'il soit anglophone ou fi^ancophone, comme tous les
intellectuels du continent, ils ont la lourde charge de prendre le role du griot traditionnel
pour perermiser sa culture, repondre aux defis de I'ouverture.
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